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Recherches sur les Ostracodes Entocytheridae. Donnees sur
Sphaeromicola cebennica juberthiei nov. ssp. et
Sphaeromicola cirolanae Rioja
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SUMMARY
Sphaeromico/a
cebennica juberthiei n. ssp., a cavernicolous ostracod found in the South of France
(Systeme de Cent Fons and Avencas, Herault), is described here. The new subspecies differs from
Sph. cebennica cebennica (found in a cave from Ardeche) by the smaller carapace and a reduced
distal bristle on the "finger" of the male copulatory organ. The affinities and differences between
the European Sphaeromico/a
and Sph. cira/anae from Mexico are discussed. The genus Sphaeramico/a is divided into two groups of species: the group topsenti and the group cira/anae. Some
observations on the mating process of Sph. cebennicajuberthiei
are presented. A precocious sexual
behaviour of the female in the last post-embryonic
instar is recorded. This type of behaviour seems
to be a characteristic
of the Entocytheridae.

La famille des Entocytheridae comprend actuellement quatre sous-familles,
contenant tous les Ostracodes commensaux des Crustaces Malacostraces: les
Entocytherinae peuplant les eaux douces de I'Amerique du Nord et de l'Amerique Centrale (Hart, 1962, Hart et Hart, 1969, Hobbs Jr., 1971), les Sphaeromicolinae repandus dans les eaux souterraines continentales du Sud de l'Europe (Remy, 1948a) et au Mexique (Rioja, 1951 et Hobbs Jr., 1971)** (une
seule espece appartenant a cette sous-famille est epigee, vivant dans la Mediterrannee et dans l'Ocean Atlantique (Danielopol, 1971b», les Notocytherinae
vivant dans les eaux douces epigees d'Australie, de la Tasmanie, de la NouvelleZelande et de la Nouvelle-Guinee (Hart et Hart, 1969 et 1970), enfin la so usfamilIe des Microsyssitrinae representee par une seule espece trouvee dans
*

Limnologisches
Wien, Austria.

**

Institut,

Osterreichische

Chappuis (1953) et Delamare-Deboutteville
des Sphaeromico/a
europeennes.

Akademie

der Wissenschaften,

(1960) ont presente

Berggasse

la repartition

18, A-1090

geographique

DAN L. DANIELOPOL

22

l'Ocean Indien (Hart, Nair et Hart, 1967). La large distribution geographique
des Entocytheridae (fig. I) temoigne de I'anciennete du ce groupe.
Depuis la description detaillee de Sphaeromicola topsent( I'espece type du
genre Sphaeromicola (Paris, 1920), une dizaine de memoires sont parus, contenant des donnees morphologiques
et biogeographiques
sur les SphaeromicoUnae, connues actuellement par sept especes (cf. bibliographie).
Hubault
(1938) et Remy (l948b) ont considere que les Sphaeromicolines
connues alors
(cinq especes troglobies d'Eorope et une espece epigee marine) representaient
un groupe homogene represente par un seul genre, Sphaeromicola.
A cette
opinion s'est rallie, plus tard, aussi Rioja, 1951. En etudiant cinq especes de
Sphaeromicolines
i.e. Sph. topsenti. Sph. stammeri, Sph. cebennica, Sph.
cirolanae, especes troglobies et Sph. dudichi, espece epigee, j'ai constate que
cette derniere etait du point de vue morphologique
tellement differente des
aut res Sphaeromicola que j'ai dO la considerer comme appartenant a un genre
nouveau Hartiella, type d'une lignee phyletique que j'ai nommee tribu des
Hartiellini (Danielopol, 1971)*. Les Sphaeromicola troglobies restent placees
dans la tribu des Sphaeromicolini.
Dans Ie present travailje decris une nouvelle
sous-espece de Sphaeromicola cebennica et examine les affinites et les differences entre les Sphaeromicola troglobies d'Europe et d'Amerique Centrale.
Ces donnees permettrons de cerner de plus pres la question de I'homogeneite
phyletique du genre Sphaeromicola. car comme Ie remarquait E. G. Racovitza
il y a 50 ans "suivre pas a pas, stade par stade, dans I'espace et dans Ie temps,
les modifications
d'un groupe homogene semble a priori etre la meilleure
methode pour cons tater les modalites de I'evolution et en meme temps Ie
meilleur moyen de bien definir et delimiter des problemes restreints, et relativement simples, par lesquels devrait commencer I'etude de la tres complexe et tres
.difficile question des causes immediates de cette evolution". La derniere partie
du travail presente quelques observations sur Ie processus d'accouplement chez
les Entocytherides.

I. SUR UNE NOUVELLE SOUS-ESPECE
DE SPHAEROMICOLA
CEBENNICA DU KARST NORD-MONTPELLIERAIN
Lors d'un court sejour au Laboratciire Souterrain du C.N.R.S. a Moulis, en
1970, Monsieur C. Juberthie a eu I'amabilite de me confier I'etude de quelques
exemplaires de Sph. cebennica recueillis sur des Sphaeromides
raymondi,
Isopodes trouves dans Ie systeme karstique de Cent Fonds dans la Vallee de
I'Herault (voir a ce sujet Rouch, Juberthie-Jupeau
et Juberthie, 1968). D'autre
part Mme Juberthie-Jupeau
a mis a rna disposition quelques exemplaires de
Sphaeromides raymondi en provenance de la resurgence de l' A vencas, situee
elle aussi toujours dans la vallee de I'Herault a cinq kilometres du systeme de

*

D'apres Hobbs III (1975) les Hartiella representent
des Entocytherinae
et des Sphaeromicolinae.
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Cent Foris (fig. 3). Enfin en 1972 M. J.- Y. Bertrand m'a offert un nouveau
lot de Sphaeromicola de Cent Fons.
.
Remy (1948a) mentionne pour la premiere "[ois Sphaeromicola cebennica
dans Ie karst de I'Ardeche (grotte de la Dragonniere).
Trois ans plus tard Remy cite la presence de cette espece dans la resurgence
de Cent Fons. A cette date Ie specialiste franc;ais avait eu en mains un tube
contenant
deux sortes d'Isopodes (Sphaeromides
raymondi et Faucheria

Fig. 3. Repartition geographique de Sphaeromicola
cebennica cebennica Remy et Sph. cebennica
n. ssp. (e) dans les regions karstiques de I'Ardeche et de la region nord-montpcllieraine.
(a remarquer I'isolement des noyaux karstiques des deux regions mentionnees).
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jaucherl); les Sphaeromicola cebennica gisaient au fond du tube ce qui avait
mis en embarras Remy qui ne savait pas si les Ostracodes provenaient des
Sphaeromides
ou des Faucheria. II inclinait a croire qu'ils avaient ete fixes
aux premiers. Le materiel recueilli par l'equipe du Laboratoire souterrain de
Moulis vient confirmer cette opinion. Aucun Sphaeromicola n'a ete a cette
date recueilli sur des Faucheria. Du point de vue biogeographique
il Hait interessant de savoir si les Sph. cebennica du karst nord-montpellierain
sont
identiques a ceux de I'Ardeche de par Ie fait que les noyaux karstiques sont
isoles actuellement entre eux comme Ie montre la figure 3 (d'apres Balazuc,
1956). Le materiel examine (18 males, 18 femelles adultes et 15 juveniles provenant de Cent Fons et I male, 2 femelles et 4 juveniles en provenance de I'Avencas) m'a permis d'individualiser
une nouvelle sous-espece que je dedie a
Monsieur C. Juberthie.

1. Sphaeromicola

cebennica juberthiei n. ssp. - Description

MALE
Carapace (fig. 4): bord dorsallargement
arque, bord ante rieur atteignant presque la hauteur du bord posterieur, bord ventral droit. Yalve droite depassant
du cote dorsal la valve gauche. Yu du cote ventral Ie bord ventral est droit
depourvu de l'expansion mediane connue chez les Podocopides.
Les valves

Tableau

I. Dimensions de la carapace de Sph. cebennica juberthiei n. ssp.
(exemplaires adultes de Cent Fons).

Caracteres
Longueur moyenne (L
Intervalle de confiance
(P = 0,95)
Yaleurs extremes pour
Differences entre 0, et

en Jl)
pour L
L

'? (Test-t)

Hauteur f Longueur moyenne
(HfL en %)
Intervalle de confiance pour
HfL en % (P= 0,95)
Yaleurs extremes pour Hf L en %
. Differences entre 0 et '? (Test-t)

Largeur=)
(estimation
fonction L)

Male (N = 18)

Femelle (N = 18)

292

316

289-296
286-306

311-320
306-333

t -8,5577
Difference significative
(P < 0,001)
55

59

55-56
53-58

57-60
53-66

t - 3,4127
Difference significative
(P < 0,005)
1< If3L

I ~ If3L
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Fig. 4. Sphaeromicola cebennica juberthiei n. ssp. -
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male, vue generale.

sont trans:lucides faiblement mineralisees. II est a remarquer que les valves
appartenant
a un juvenile au 5-eme stade de developpement post-embryonnaire asseche en vue de leur examen au microscope electronique a balayage
se sont deformees completement, signe d'une tres faible mineralisation de la
paroi externe. Par contre une valve appartenant a un male adulte a resiste au

Fig. 5. Details de la face externe de la carapace, pores simples a anneaux; A - Candona neglecta
Sars, ; B _ Sphaeromicola cebennica juberthiei n. ssp.,
(photos Fr. Saffon, SNPA,
Centre de Recherches de Pau).
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Fig. 6, Sphaeromicola cehennicajuherlhiei
n. ssp; A-D - male, E-H - femelle; A, B ~ antennule; C, D, E - antenne; F - gnathobase
mandibulaire;
G - 3-eme thoracopode;
H -' orifice et lobe genital feme lie,
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traitement d'assechement,
ce qui indique une meilleure (plus forte) mineralisation. Les valves possedent des poils sensoriel~ simples qui sortent de pores
entoures d'un anneau pro eminent (fig. 5B) tout comme chez les Podocopides
a carapace normalement mineralisee (se reporter a notre fig. 5A, aux donnees
de Puri et Oi<:.:kau; 1969 et a celles de Sandberg et Plusquequelec, 1969). La
longueur moyenne de la carapace est de 292 I-L, la hauteur represente en moyenne 55% de la longueur et la largeur atteint moins d'un tiers de la longueur
(pour plus de details voir tableau I).
Antennule (fig. 6A, B): les 3 premiers articles sont depourvus de poils, Ie 4-eme
du cote distal presente 2 poils longs qui atteignent Ie tiers proximal de l'article
suivant, Ie 5-eme article porte 4 poils qui atteignent l'extremite distale du 7-eme
article, Ie 6-eme article, depourvu de poils, est legerement plus long que les
articles qui I'encadrent. L'article distal (fig. 6B) est muni de 5 poils dont l'un
pourrait etre un aesthetasc de type "Ya". Les poils antennulaires sont finement
poilus a leur tour.
Antenne (fig. 6C,0): endopodite a 4 articles: Ie premier muni d'un poil qui atteint presque I'extremite distale de I'article suivant, Ie 2-eme article endopodial
avec 2 poils (ml, m2) egaux qui ne depassent pas en longueur la moitie de l'article suivant, Ie 3-eme article endopodial (fig. 60) avec 2 poils (a, b) et I'article
antennaire distal est muni de 3 griffes et d'un poil mince (e). La griffe posterieure (Gp), longue est finement pectinee. La griffe medianne (Gm) plus courte
(atteignant presque la moitie de la griffe posterieure) est armee d'une seule
ran gee de longs denticules. La griffe anterieure (Ga), forte atteint les deux tiers
de la longueur de la griffe posterieure; elle est munie d'une dizaine de longs
denticules places sur Ie tiers distal et delimites du cote proximal par une protuberance (p).
Gnathobase m:mdibulaire (fig. 6E): formee par 5 dents, dont la premiere (I M),
mobile, a du c6te distal 6 lobes. Les dents 2 et 3 ont 4 cuspides, la 4-eme dent
a se1115ment 3 cuspides et enfin la 5-eme dent en a 2 ou 3 et pres de cette dent
il y a 2 poils minces (P.g.).
Palpe maxillail'e: un seul article pourvu d'un poil en spatule et un poil mince
"normal".
Thoracopodes (fig. 6G): portent un poil sur Ie premier article endopodial qui
de passe en longueur d'un tiers la longueur des 2 articles suivants, la griffe distale est armee d'environ 5-6 epines.
Organe copulateur: peniferum (fig. 7B) presentant du cote distal un lobe A et
un lobe B; ces deux lobes petits, digitiformes et courbes, s'entrecroisent formant une sorte de pince. A l'interieur du peniferum on apen;oit Ie manchon
(rna) qui presente une languette (I) proximale. Le manchon, court, n'atteint
pas l'extremite du peniferum. Les muscles M I et M2 sont bien visibles. Les
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Fig. 7. Sphaeromicola
cehennica juherrhiei n. ssp., <5, A, B, C, E - organe copulateur, details;
A - extremite distale du flagelle; B - organe copulateur, vue mediale; C - pieces de l'articulation dorso-posterieure
de l'organe copulateur; E - la protuberance
"Pr" du crochet
accessoire. D - Sph. cehennica cehennica Remy, flagellum (d'apres Remy. 1948a).
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rainures sch~rifiees du peniferum sont difficilement visibles. On aperc;oit to utefois sur la face laterale la rainure "r I" qui est placee entre I'extremite proximale
du tube copulateur et Ie bord du crochet accessoire; une rainure "r2" fait la
liaison entre Ie zygum et la rainure "rl"; une rainure "r3" de forme annelee va
du zygum jusqu'a la rainure "r4" sur la face mediale; cette derniere fait la liaison entre la "r3" et la paroi du peniferum; une rainure "r5" du cote lateral
est parallele avec la "r4". Le crochet accessoire (CA) a la moitie distale courbee
a angle presque droit. L'extremite du crochet possede 6 petits denticules. Sur
Ie tiers distal du crochet il y a une forte protuberance (Pr). Le flagelle (F) a
deux bras: Ie bras proximal (Flp) porte 2 poils inegaux,l'un representant deux
tiers de la longueur du second, Ie bras distal (Fld) long muni a son extremite
d'un poil court atteignant Ie 1/4 de la longueur de la tige et d'un moignon conique (fig. 7A et B). Le squeIette interpenien (fig. 7C) est forme par un tropis
(Tr) triangulaire. Les 2 sterynx (St) minces du cote dorsal s'elargissent du cote
ventral pres de leur articulation avec Ie zygum (Zy). Ce dernier est divise par
une mince bande du cote median.
Extremite du corps (fig. 4A, 8C): une expansion lamellaire (Ec) esarte tout
pres du bord dorsal de la valve, elle est pliee du cote ventral et possede 2 petits
lobes orientes dorsalement.
FEMELLE
Carapace: semblable a celie du male a I'exception du fait qu'elle est plus grande
et a bord dorsal plus arque. Dimensions: longueur moyenne 316M, hauteur
moyenne repre'sentant 59% de la longueur, largeur par contre d'environ un
tiers de la longueur (pour plus de details voir Ie tableau I).
Antenne (fig. 6E, 8E, H): exopodite typique pour les Cytheraces, toutefois pres
du poi I fileur on remarque (fig. 8E) un poil minuscule (pe). L'endopodite a 4
articles differe de l'endopodite du male par I'absence d'un poil "m2" sur Ie
2-eme article endopodial et du poil "b" sur Ie 3-eme article. L'article distal
possed.e 2 griffes, I'anterieure glabre et mobile la posterieure fusionnee a I'article est finement pectinee sur Ie bord interne. Pres de ces deux griffes ont aperc;oit difficlement 2 poils minces (el, e2). Le poil "e2" pourrait etre Ie vestige cle
la 3-eme griife bien developpee chez Ie male.
Maxille (fig. 8G): semblable

a celie du male.

Thoracopodes:
pas de poils sur Ie premier article endopodial, a I'inverse de ce
qui existe chez Ie male.
Lobe genital (fig. 6H): du cote distal une expansion digitiforme, a I'extremite de laquelle s'ouvre I'orifice genital qui est depourvu d'une structure sclerifiee comme on en trouve chez la majorite des Cytheraces (voir par exemple
chez les Metacyprinae).
Femelle au demier stade du developpement

post-embryonnaire

((emelle "mi-
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Fig. 8. Sphaeromicola cebennica juberthiei n. ssp; A, C - mlUe et [emelle "minor" en position
d'accouplement;
B"- [emelle:. "major" (a-ovocyte; b-bol alimentaire);
D-E - [emelle
"major", antenne; D - extremite distale de l'endopodite;
E - extremite proximale de
l'exopodite (S-sillon; pe-poil exopodial; PR - protopodite;
EX - exopodite; EN - endopodite); F, G - [emelle "minor"; F - endopodite de l'antenne; G - maxille; H - [emelle adulte (major), antenne, extremite distale.
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nor") - L'antenne possede seulement 3 articles endopodiaux (I'article 2 n'est
pas separe diu suivant). La carapace un peu plus petite que celie du male adulte
(longueur variant entre 260-268 J..L , pour 4 exemplaires fixes en position d'accouplement). On n'observe pas d'ovocytes 11I'interieur du corps, Ie lobe genital
est 11peine esquisse et il n'est pas traverse par un tractus genital.
Ovocytes (fig. 88): visibles seulement chez la femelle adulte (femelle "major"),
ils sont de forme ova Ie et mesurent entre 90,6-115J..L de long, sur 56-75J..L de large
(n
4); Ie rapport longueur maximale ovocyte longueur de la carapace varie
entre 1/2,7 et 1/3, I. Chez toutes les femelles examinees je n'ai trouve au maximum que 2 ovocytes par individu. Les exemplaires de I'Avencas ressemblent
a ceux de Cent Fons, 11 une exception pres, Ie male possede sur Ie crochet accessoire une protuberance "Pr" pourvue d'un petit poil (s).

=

Fig. 9. Sphaeromicola
cebennica juberthiei n. Ssp., male et femelle "minor" en position
couplement (photo J. Durand, Laboratoire Souterrain du CNRS, Moulis).

d'ac-

2. Discussion
Sphaeromicola
est representee

cebennica juberthiei n. spp. de la region nord-montpellieraine
par des populations qui habitent un noyeau karstique isole
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du noyau karstique d'ou provient Sphaeromicola cebennica
cebennica (voir fig. 3), dans I'Ardeche.
La nouvelle sous-espece differe de la sous-espece type par la taille de la carapace et par un detail de I'organe copulateur du male. Sph. cebennica cebennica possede des carapaces qui atteignent chez Ie male les longueurs suivantes:
430,438,446,492
J.L et les "femelles adultes en copulation",
438, 453, 461, 492 J.L
(Donnees citees d'apres Remy, 1948a, p. 130). En ce qui concerne les femelles
il est clair que Remy n'a pas' fait attention aux femelles immatures en position
d'accouplement.
II en ressort toutefois que les femelles de Sph. cehennica cebennica sont plus grandes que celles de la sous espece nouvellement decrite.
Chez la sous- espece type Ie flagelle de I'organe copulateur du male a "a son
extremite distale deux soies divergentes pointues, inegales, la plus longue egale
a 2/5 environ de la tige" (Remy, 1948a, p. 132 et fig. 70 de ce travail), tandis
que chez les males de Sph. cehennica juherthiei Ie flagelle possede un moignon
et une soie plus courte (environ 1/4 de la longueur de la hampe).
En examinant la position du flagelle chez Ides males de Sph. c. juberthiei
accouples 11 des femelles "minor" (fig. 8C) on observe que cette structure vient
en contact avec Ie lobe "Ec" de la femelle et il est certain que les extremites du
flagelle ont une fonction sensorielle. II est a remarquer que Ie principe de diversification de Sphaeromicola
cebennica est semblable a celui d'autres Ostracodes Podocopides (voir par exemple Ie genre Elpidium. Danielopol, 1975)
i.e. differences d'une part des structures a role sensoriel de I'organe copulateur
du male, d'autre part dans la tailIe de la carapace.
La description d'une nouvelle sous-espece de Sphaeromicola cehennica est
interessante aussi car elle demontre que des populations geographiquement
isolees telles les populations du noyau karstique de I'Ardeche et de celui de la
region nord-montpellieraine
assignees 11 une me me espece possedent des differences morphologiques
significatives. Or presque toutes les especes de
Sphaeromicola
sont connues par plusieures populations isolees entre elles
(voir fig. I et 2). Les donnees presentees ici suggerent la necessite d'une revision de la morphologie detailIee des populations appartenant aux differentes
especes de Sphaeromicola; il n'est pas exclu que certaines populations representent des unitees taxonomiques bien individualisees. J'ai en effet eu la possibilite d'examiner une trentaine d'especes d' Entocytherinae
dont la moitie
appartenait
aux genres Ankylocythere.
Dactylocythere,
Uncynocythere
et
Donnaldsoncythere.
provenant des Etats Unis et j'ai coustater que les differences interspecifiques 11 I'interieur de ces genres sont bien plus petites qu'entre
certaines especes de Sphaeromicola, comme par exemple entre Sph. stammeri.
Sph. sphaeromidicola et Sph. topsenti.

II. AFFINITES
ET DIFFERENCES
ENTRE
SPHAEROMICOLA
D'EUROPE
ET SPHAEROMICOLA
DE L'AMERIQUE
CENTRALE
J'ai montre

ci-dessus (voir aussi fig. I) la repartition

LES
CIROLANAE

disjointe des especes du
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genre Sphaeromicola i.e. d'une part les especes europeennes, d'autre part l'espece americaine, Sph. cirolanae connue de plusieurs grottes du Mexique dans
la.region de San Luis Potosi et Tamaulipas, sur Ie flanc Ouest de la Sierra de
EI Abra (pour plus de details voir Rioja, 1951 et Hobbs Jr., 1971). Grace a
l'amabilite de Dr. H. H. Hobbs Jr. (Washington) j'ai eu la possibilite d'examiner 5 male:s; 9 femelles et 4 juveniles de Sph. cirolanae de la Cueva de la
Florida (Tamaulipas) recueillis sur des Isopodes Speocirolana pelaezi Bolivar.
L'espece mexicaine, tout comme les Sphaeromicola d'Europe, possede des
valves faiblement calcifiees, il n'y a ni lamelle calcaire interne, ni canaux marginaux radiaires et la charniere est faiblement developpee. L'antennule possede I'avant-dernier
article de la meme longueur que Ie suivant (fig. lOA).
L'antenne du male porte sur l'avant-dernier article 2 poils (a, b, fig. lOB). L'antenne de la femelle adulte (fig. IOC) porte sur l'article distal 2 griffes et un poil
"e" (a l'encontre des Hartiellini et des Entocytherinae ou les femelles portent
3 'griffes (femelles "triunguis").
L'une des griffes est pectinee, l'autre est
glabre. La gnathobase mandibulaire est munie de 5 dents, la premiere a 6 cuspides. La maxi lie a un seul endite et Ie palpe, uniarticule, est pourvu de 2 poils.
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Fig. 10. Sphaeromicola cirolanae (Rioja); A, B, D-G - male; C - femelle; A - antennule; B,
C - ante nne; D-G - organe copulateur;
D - vue generate; E - Detail de la region
distale du p,~niferum; F - flagellum; G - extremite distale du crochet accessoire.
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Les thoracopodes ayant les griffes distales en forme de peigne, grace au developpement d'une rangee fines de denticules. L'organe copulateur a un flagelle 11 2 bras, I'un long, I'autre court (fig. IOD et E). Le crochet accessoire long
et coude (fig. IOD et G). Le peniferum 11 2 lobes distaux, A et B (fig. 10 D et E).
Sph. cirolanae ressemble 11 Sph. stammeri par la presence de 2 poils sur Ie
premier article endopodial de I'antenne; par Ie faible developpement des lobes
A et B du peniferum de I'organe copulateur du male elle ressemble 11 Sph.
stammeri, Sph. hamigera e( Sph. cebennica; par la presence d'une protuberance sur Ie crochet accessoire du male Sph. cirolanae ressemble 11 Sph. sphaeromidicola et Sph. cebennica. Tenant compte des similitudes morphologiques
entre les Sphaeromicola
d'Europe et celIe du Mexique et tenant compte aussi
de la distribution geographique de ce groupe autour du bassin mediterraneen
et pres de la Mer des Carai"bes (fig. I) je pense que ce groupe peuplait 11 I'origine
la Tethys (voir 11 ce sujet aussi les remarques que j'ai faites en 1971 et I'analyse
biogeographique
de McKenzie, 1973). Etant donne que I'ouverture de I'Atlantique du Nord a eu lieu au plus tard 11 I'Eocene (Then ius, 1975) il faut admettre
que les Sphaeromicola marins peuplaient la Tethys avant cette epoque.
Sphaeromicola
cirolanae differe des especes europeennes par les caracteres
suivants: I'antennule a Ie 4-eme article fusionne au 5-eme; ce dernier porte 5
poils au lieu de 4. L'antenne tout aussi bien chez Ie male qu chez la femelle
porte seulement 3 articles endopodiaux, <ius 11 la fusion du 2-eme et 3-eme articles (fig. B. C), au lieu de 4 articles comme chez les especes europeennes;
Enfin les griffes distales des thoracopodes portent chez Sph. cirolanae seulement 4 denticules tandis que les especes europeennes en portent entre 5 et 8.
Tenant compte de ces donnees je propose de diviser Ie genre Sphaeromicola
en deux groupes d'especes: I'un reunira les Sphaeromicola europeennes et il
sera nomme groupe topsenti d'apres I'espece type du genre, tandis que Ie second groupe sera represente pour Ie moment seulement par Sph. cirolanae et
portera Ie nom de cette espece.

III. REMARQUES

SUR L'ACCOUPLEMENT
ENTOCYTHERIDAE

CHEZ LES

Jusqu'aux investigations de Hobbs Jr (1971) il etait admis que les Entocytheridae possedent deux types de femelles: I. un type "minor" ou "nubile" ayant
une taille presque egale 11 celIe du male et n'ayant pas d'ovocytes visibles; 2.
un type "major" ou "gravide", ayant une taille plus grande que celIe du male
et les ovocytes visibles par la transparence des valves. Rioja (1943) pensait que
ces deux types de femelles representaient,
ou bien un cas de pqecilogynie
comme Cuenot I'avait cite chez plusieurs Insectes ou bien une continuation de
la croissance de la femelle (qui muerait encore une fois apres avoir atteint I'etat
adulte). A cette derniere hypothese souscrivait aussi Hoff (1943): "The only
adequate explanation for the two kinds of females seems that a moult occurs
. between the time of copulation and the time of development of the eggs within
the ovary" p. 281. Remy (1948a), en decrivant Sph. cebennica cebennica men-
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tionne (p. 1.30) que les femelles aduItes sont celles qu'on trouve en etat d'accouplement.
Recemment Hobbs Jr. (1971) a montre que la femelle "minor" represente
des juveniles au dernier stade du developpement
post-embryonnaire,
tandis
que les femelles "major" sont des femelles adultes. Jusqu'a present, d'apres
cet auteur un seul exemple de couple entre Entocytheride
male et femelle
"major" (adulte) avair ete observe, la majorite des couples connus etant formes
entre males et femelles "minor".
Les observations sur I'accouplement chez les Ostracodes sont rares du fait
que ce processus se deroule tres rapidement et pour une courte duree. J'ai
etudie Ie corlijJortement sexuel et to utes les phases de la reproduction chez Ie
Cytheridae Limnocythere sancti-pGtrici et chez les Cyprididae Candona dancaui, Pseudocandona pratensis. Ps. rouchi n. sp. et Mixtacandona
sp.* Dans
tout ces cas Ie processus d'accouplement
consiste dans un appariement du
male et dela femelle adulte (avec fixation du male a la femelle surtout par
I'intermediaire de I'organe copulateur et en moindre mesure par I'antenne et
les palpes pre,hensiles des thoracopodes I); I'erection des hemipenis se fait tres
rapidement its penetrent entre les valves de la femelle et ils se fixent sur Ie lobe
genital; Ie tube copulateur est introduit dans I'orifice genital de la femelle et
I'insemination a lieu; apres cette phase les couples Ie plus sou vent se defont et
reprenent leur. activite norma Ie. Parfois les males peuvent chevaucher des
femelles immatures. Dans ces cas I'hemipenis n'arrive pas a se fixer au lobe
genital et Ie male ne se maintient fixe a la femelle qu'un temps ephemere; cela
est dO aussiau fait que les femelles immatures ne cessent pas de bouger et n'acceptent pas Ie male (a I'encontre de ce qui se passe chez les femelles adultes).
Wohlgemuth (1914) chez Heterocypris incongruens et Theisen (1966) chez 3
especes de Cytherides ont montre que les femelles sont fecondees immediatement apres avoir subi la derniere mue.
Parmi Ie materiel de Sphaeromicola cebennica juberthiei il y avait 4 males
fixes en position d'accouplement
a des femelles "minor" (fig. 8A, C et 9). De
tels couples montrent que Ie crochet accessoire de I'organe copulateur male
.se fixe au pli postero-dorsal existant a l'interieur de la carapace de la femelle
"minor" et non pas au lobe genital (donc I'organe copulateur du male ne vient
pas en contact avec la region genitale de la femelle et il n'y a pas transmission
de spermatozoldes).
Les griffes distales de I'antenne du male ne se fixent pas
toujours fermement au creux antero-dorsal de la carapace femelle comme on
Ie remarque dans la figure 9. Le fait que la femelle au dernier stade du developpement post-embryonnaire
accepte la fixation du male sur son cote dorsoposterieur est ]'indice de l'existence d'un comportement
sexuel precoce chez
celle-ci. L'affirmation
de Hoff (1943) qu'une femelle fecondee pourrait de
nouveau muer gardant apres les oeufs qui se developpent normalement,
est
difficilement acceptable. L'exuvie de I'ostracode mue garderait automatiquement les spermatozoi"des etf ou les oufs. Les observations que j'ai pu faire d'une
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Fig. II.
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Uncinocythere haIti Hart, A - male et femelle "minor" en position d'accouplement;
B - detail de la region posterieure, Ie crochet accessoire est fixe au pli postero-dorsal
(photo Tr. Orghidan, Institut de Speologie "E. G. Racovitza", Bucarest).
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part sur les Podocopides vivants cites ci-dessus, d'autre part sur Ie materiel
fixe de Sph. cebennica juberthiei m'ont suggere une autre interpretation
du
processus d'accouplement et de fecondation chez ce dernier: i.e. Ie male se fixe
fermement a la femelle immature par Ie crochet accessoire au lobe posterodorsal restant ainsi accouple jusqu'a la mue de la femelle immature. La femelle
adulte sortant du cote antero-dorsalle
male se decroche de l'exuvie et se fixe
cette fois-ci a I'adulte provoquant tres rapidement I'insemination apres quoi
il se separe: de celle-ci. Le type d'accouplement
decrit chez Sph. cebennica
juberthiei semble etre une des originalites des Entocytheridae.
La figure II
(A et B) montre un cas semblable chez Uncinocythere haiti Hart (Entocytherinae), Ie crochet accessoire s'y fixe aussi au pli postero-dorsal
d'une femelle
"minor".
Recemment Whatley et Stephens (1976) ont montre que chez certains groupes de Cytherides Ie dimorphisme sexuel appara'it a un stade plus precoce que
chez la majorite des autres Ostracodes. Nous sommes avec les Entocytheridae
en presence d'un cas de comportement sexuel precoce de la femelle et il serait
interessant de voir si cela est lie a l'apparition d'un dimorphisme sexuel precoce.
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RESUME
On decrit Sphaeromico/a
cebennicajuberthiei
n. ssp., Ostracode cavernicole, du Sud de la France
(stations karstiques du systeme de Cent Fons et de l'Avencas, Herault). La nouvelle sous-espece
differe de Sph. cebennica cebennica (connue d'une grolle de l'Ardeche) par la taille de la carapace
plus petite et par la reduction d'un des poi Is distaux du flagelle de I'organe copulateur du male.
Les affinites el'differences entre les Sphaeromicola
d'Europe et Sphaeromico/a
ciro/anae du Mexique sont discutees et Ie genre Sphaeromicola
est divise en deux groupes d'especes: gr. topsenti et
gr. ciro/anae; suivent quelques observations
sur l'accouplement
chez Sph. cebennica juberthiei.
Un comportement
sexuel precoce de la femelle, au dernier stade du developpement
post-embryonnaire, est signalt:. Ce type de comportement
est vraisemblablement
une caracteristique
des Entocytheridae.
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